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CENT A m
D’ANGOLA

Le centenaire de I’etablissem ent de la C ongregation en A ngola tom be cette
annee. P our le com mem orer, on a mis sur pied un program m e qui se deroulera
tout le long de 1966.
Les cerem onies ont commence le 5 fevrier, parce que c’est exactem ent a
cette date, en 1866, que le prem ier Spiritain quitta Lisbonne pour I’Angola.
A la messe pontificale dans la cathedrale d e N o v a Lisboa, qui etait la ceremonie d ’ouverture, etaient presents les sept eveques qui constituent la Hierarchie en A ngola. L’ordinaire du lieu, M g r Junqueira, officiait, et M gr N unes
G abriel, archeveque-coadjuteur de L oanda prit la parole.
D ans son sermon, il fit un bref recit
de I’histoire de I’Eglise en A ngola depuis le X V I° siecle. E n 1866, elle trav ersait une crise grave, bien qu’elle
eut encore un eveque en residence, un
sem inaire et un groupe de fideles. Le
P. Schw indenham m er, alors Superieur
G eneral, en dem andant que la C ongregation fut autorisee a en treprendre I’evangelisation du C ongo P ortugais
ecrivait au Saint-Siege:

„Comme tous ces pays ont deja ete evangelises et ont beaucoup d’attachement
pour la religion et ses ministres, un
groupe de missionnaires zeles obtiendra
certainement de bons resultats parmi ces
peuples... L’une des choses les plus importantes pour assurer I’avenir de la religion en Afrique, c’est sans nul doute la
formation d’un clerge indigene, n est difficile de le recruter parmi des gens qui,
bien qu’ayant ete evangelises dans le
passe, sont encore paiens. Nous avons
toute raison de penser que nous trouverions beaucoup plus de vocations parmi
des Chretiens.”

E nsuite le p redicateur fit un resum e de
I’histoire de la C ongregation en A ngola
et m ontra les resultats extraordinaires
obtenus en un siecle: 79 missions, qui
sont parm i les plus belles d ’A frique; 5
petits et 2 g ran d s sem inaires; 2 Ecoles
N orm ales d'instituteurs; des centaines
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d ’ecoles prim aires; plusieurs hopitaux;
un dispensaire en chaque mission; plus
d 'un million et demi de chretiens et plus
de 100 p retres africains.
T o u t cela est le resultat des travaux
de nos Peres et de nos Freres, et de
leurs efforts heroiques, allant parfois
jusqu’au sacrifice de la vie. E n 100
ans, 230 de nos confreres sont m orts en
A ngola, dont 2 furent tues p ar des
lions, et 3 assassines.
La sem ence est tom bee dans une bonne terre, et c’est une abondante moisson que Ton recolte aujourd’hui.
P. C andido Costa

Nova Lisboa ~
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Le texte ci-dessous, extrait de The
Spiritans, p ar le P. H enry J. Koren,
C.S.Sp. (p. 195 sq. Cf. Bull. Gen. IV.
643 sq. et X IV , 753 sq.) fournit une
interessante toile de fond aux evenem ents qu’evoque ce centenaire.
’’D ans la partie m eridionale des DeuxGuinees, I’ancien diocese d ’A ngola etait
toujours en exercice. C ’est en 1852
qu’un P ere du S aint-E sprit le visita
pour la prem iere fois. II y trouva un
eveque, avec cinq pretres. La juridiction de ce prelat se reduisait aux deux

villes cotieres de Loanda (4 pretres)
et de B en g u d a (1 p re tre). D ans ces
deux agglom erations, il y avait une
nom breuse population blanche: soldats,
commergants, fonctionnaires... mais le
reste du pays etait a I’abandon en ce
qui reg ardait le ministere religieux. Des
1851, M gr Bessieux au rait desire reprendre le travail m issionnaire dans ce
secteur de son vicariat, mais ce ne fut
qu’en 1866 que les prem iers P eres du
St. Esprit, les PP. C harles D uparquet
et V icto r Poussot, s’etablirent en A ngola. Ils furent suivis p ar d ’autres mais
quatre ans plus tard , apres avoir essaye
divers em placem ents et perdu trois des
leurs, ils d u ren t quitter le pays, parce
que, a cette epoque, le G ouvernem ent
P ortugais se mefiait des visees politiques qu’au raient pu avoir ces missionnaires ’’etran g ers” .
C ependant, en 1873, le P. D uparquet
revint et fonda la mission de L andana
dans ce qu’on appelle aujourd’hui le
Congo P ortugais (au nord du fleuve
C ongo). De ce centre, lui et ses confreres rayonnerent parm i les tribus du
N ord de I’Angola. Au cours de leurs

expeditions, ils purent rencontrer des
populations qui av aien t g ard e quelques
pratiques catholiques du tem ps des anciennes missions portugaises. P a r exemple, a S an A ntonio, les indigenes
chantaient encore le S alve R egina, le
roi du pays faisait I’aspersion, prechai/
et donnait sa benediction avec un crucifix. A San Salvador, un "secretaire
ro y al” disait la "m esse” chaque dim anche, ce qui consistait surtout a deplacer
un livre d ’un bout a I’autre d ’un autel
improvise. T outes ces populations av aient le plus vif desir de voir des pretres
catholiques s'installer chez elles, et elles
resistaient avec ferm ete aux efforts des
p rotestants pour les a ttirer a eux.”
*

*
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NOTE — On frouvera aussi d’intCTessants
details sur ces evenements dans les 20 premieres pages du premier volume de I’ouvrage que vient de faire paraitre le P. J. Delcoart, C.S.Sp. „Au Congo Frangais: Mgr
Carrie, 1842-1904”. Nous recommandons
vivement ce travail, oii I’erudition n’enleve
rien a I’agrement du reclt. (2 vol. 240 et
220 p. Chez I’auteur: 57, rue de la Louviere,
Lille (Nord). 45 Fr. C.C.P. Lille 1765.17)

La hierarchie d’Angola devant I’entree du palais episcopal de Nova Lisboa. De
g. d dr.: NN.SS. Pompeu Seabra, C.S.Sp., eveque de Malange; Antonio Piers,
eveque de Silva Porto; Moyses Alves de Pinho, C.S.Sp., archeveque de Luanda;
Daniel Junqueira, C.S.Sp., eveque de Nova Lisboa; Nunes Gabriel, coadjuteur
de Luanda; Altimo Santana, eveque de Sd de Bandeira; et Francisco Esteves
Dias, O.S.B. eveque de Luso.
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